City University of New York (CUNY)

CUNY Academic Works
Publications and Research

CUNY Graduate Center

2016

Opacidad, Disciplina, Latinoamericanismo
Fernando Degiovanni
The Graduate Center, CUNY

How does access to this work benefit you? Let us know!
More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_pubs/516
Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu
This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY).
Contact: AcademicWorks@cuny.edu

Sergio Ugalde Quintana
Ottmar Ette (eds.)

Politicas y estrategias de la critica:
ideologia, historia y actores
de los estudios literarios

Iberoamericana • Vervuert

2016

Opacidad, disciplina, latinoamericanismo
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Entender el impacto de los conflictos belicos europeos de fines de la decada
de 1930 y comienzos de la de 1940 en la configuraci6n del latinoamericanismo academico -particularmente en su rama literaria- es todavfa una tarea pendiente para la critic.a. El derre del Centro de Estudios Hist6ricos de
Madrid a rafz del estallido de la Guerra Civil Espanola (1936-1939), por
un lado, y la consolidaci6n de Hitler en el poder, por otro, crearan una de
las coyunturas mas consecuentes para la historia la disciplina a lo largo del
siglo xx. Ambas circunstancias son inseparables del rol que Estados Unidos
desempeii6 en esos aiios como espacio polltico y academico privilegiado
de articulaci6n de los frentes antitotalitarios. De hecho, la emigraci6n de
un nutrido grupo de docentes e investigadores espaiioles a Estados Unidos
justo en el momento en que el gobierno de Franklin D. Roosevelt defendia la necesidad de mantener a America Latina dentro su area de influencia geopolitica frente a los avances del fascismo en la regi6n, definira de
modo estrategko el funcionamiento del campo en las universidades norteamericanas durante varias decadas. A diferencia de lo ocurrido con los
intelectuales judios alemanes (Krohn 1993), la inserci6n de los fi16logos
peninsulares en centros de educad6n superior de los Estados Unidos estara
mediada en ese perfodo por una agenda espedfica: la defensa del discurso
panamericanista-reorientado desde 1933 bajo la rubrica de la Politica del
Buen Vecino- y la ampliaci6n del programa de cooperaci6n hemisferica.
En este trabajo me propongo abordar el modo en que la cooptaci6n de los
intelectuales antifranquistas por parte de la politic.a panamericanista alterarfa la estructura del campo de los estudios sobre America Latina existente
en Estados Unidos y el propio continente, promoviendo paradojicamente
la consolidaci6n de una disciplina de perfil antidemoccitico, sostenida en
un relato de disciplinamiento social y cultural modelado en la autoridad
historica de Espana.
El desarrollo de una politica academic.a destinada a la reconstitud6n
de la hegemonfa cultural espaiiola en sus excolonias habfa sido una preocupaci6n central del proyecto regeneracionista surgido despues de la Guerra
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Hispano-Cubano-Norteamericana de 1898. En el marco de la Junta de
Ampliad6n de Estudios y, en particular, desde el Centro de Estudios Hist6ricos, Ramon Menendez Pidal pensarfa un programa de "acci6n cultural
espanola" en el exterior encabezado por algunos de sus discfpulos: Nueva
York y Buenos Aires sedan los otros dos vertices de un tria.ngulo construido desde Madrid (Degiovanni 2010). La llegada de Federico de Onis a la
Universidad de Columbia en 1916 -dos anos despues de la inauguraci6n
del Canal de Panama- representarfa el primer episodio de este proyecto; la
fundaci6n del Instituto de Filologia de la Universidad de Buenos Aires en
1923, cuyos directores mas importantes fueron Americo Castro y Amado
Alonso, constituiria su segunda instancia institucional. Con el estallido de
la Guerra Civil y la expansi6n del fascismo, Castro y Alonso -asi como otros
intelectuales (Navarro Tomas, Jorge Guillen, Pedro Salinas)- convergira.n
eventualmente en los Estados Unidos para asumir puestos de docentes de
espanol; esto darfa al exilio norteamericano un perfil que lo distinguirfa
fuertemente de lo ocurrido en otros paises de America Latina -Mexico es
un caso paradigmatico en este contexto- donde la reinserci6n del exiliados
no pasarfa centralmente por la ensefianza filol6gica (Faber 2002).
Desprendidos del aparato institucional espanol, y en una suerte de
misi6n diplomatica autoconstituida, los emigrados tomarian como responsabilidad prolongar el programa academico del Centro de Estadios
Hist6ricos como modo de respaldar una vision de la cultura espatiola en
disoluci6n; esparcidos por varios pruses del hemisferio, definirian en cada
caso una estrategia ajustada a las circunstancias locales tanto en los modos de agendamiento como de intervenci6n intelectual: si los exiliados
en Mexico se acomodarian a la idea del intelectual puro, aislado de toda
intervenci6n gubernamental, trahajando en un espacio "liberado" de las
circunstancias politicas inmediatas como la Casa de Espana o el Colegio
de Mexico -posici6n que les exigirfa el estado mexicano para aceptarlos
como refugiados (Faber 2002: 20)-, la Politic.a del Buen Vecino requiri6
una activa proyecci6n fuera de los daustros. La concreci6n de un programa
de docencia e investigaci6n hispanocentrica en los Estados Unidos deberfa
enfrentarse, en ese sentido, con un horizonte politico y cultural doblemente parad6jico: los emigrados esperarian realizar en el pais responsable de la
derrota final de la Espana imperial en 1898 sus ideales regeneracionistas; al
mismo tiempo, los intereses hegem6nicos de los Estados Unidos en America Latina, definidos por esa misma derrota, los forzarfa a actuar como
representantes de un programa de ampliaci6n de los saberes e influencias
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sobre la region. En este contexto, deberian alejarse de una postura fetichizada en tomo al rol de los intelectuales como sujetos separados del mundo
de los negocios, la polftica o el trabajo.
En esta batalla por la reorientaci6n de los dominios disciplinarios,
Americo Castro ocuparia desde su insercion definitiva en la academia norteamericana en 1937 -primero en Wisconsin yTex.as (1937-1940) y luego
en Princeton (1940-1953)- el papel de principal administrador del proceso de reconfiguracion del campo en el marco de la politica antifascista
que demandaba la Politica del Buen Vecino. En un contexto universitario
permead.o por la lucha antitotalitaria, Castro se convertiria rapidamente
en asesor de organizaciones publicas y privadas involucradas en la expansion de los intereses norteamericanos en la region. Frente a hispanistas
largamente asentados en Estados Unidos, pero que no habian llegado al
pais como exilla.dos politicos (Federico de Onis, por ejemplo), el lugar de.
Castro como representante de la causa aliada le otorgaria un peso central
en el proyecto. Ademas de exembaja.dor en Berlin de la Republica Espanola
y exiliado del regimen franquista, Castro contaba con s6lidos antecedentes
en la articulaci6n de programas de relaciones culturales peninsulares con
America Latina. En efecto, su llegada a los Estados Unidos se ubicaba en el
final de un perfodo de casi dos decadas de intenso interes por los asuntos ·
hispanoamericanos, que se manifesto en el rol de promotor de una pol{tica espatiola en el exterior articulada en torno a la Oficina de Relaciones
Culturales, en su propia actividad como directory docente del Instituto de
Filologfa de la Universidad de Buenos Aires (1923) y de otras universid.ades latinoamericanas, en la fundaci6n de la seccion hispanoamericana del
Centro deEstudios Hist6ricos de Madrid (1933), donde tambien colaboro
con SU 6rgano, la revista Tierra Finne, yen el estudio de diversas problematicas lingiifsticas y literarias latinoamericanas cuyos resultados public6 en
medios especializados y periodisticos (La Nacion de Buenos Aires y Excelsior de Mexico) por deca.das. Por ultimo, pero no de menor importanda,
era el hecho de que hubiera nacido accidentalmente en el Estado de Rfo de
Janeiro, ya que una vez revocado su pasaporte espatiol reclamarfa la ciudadanfa brasilera, y ese hecho le permitirfa presentarse como latinoamericano
a los ojos del gobierno de Roosevelt (Bernabeu 2002).
Una vez clausurado el Centro en 1936, Castro no permanece, sin embargo, en la peninsula para asumir un rol activo en tareas de agitaci6n y
propaganda como otros intelectuales republicanos. En privado, de hecho,
no tardaria mucho en distanciarse de la causa republicana, redamando
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para sf. una posici6n ideol6gicamente neutra, ligada a un funcionariado sin
anclaje partidario, lo que lo situarfa entre los sectores mas conservadores
del grupo de exiliados. Asf lo comenta a Amado Alonso: "Todo el mundo
sabe que he sido un republicano in genere, sin filiaci6n de partido, y que
la Republica fue para m{ una ocasi6n para servir a la cultura de mi pais,
y nada mas". 1 Castro sale de Espana en 1937 con destino a la Argentina,
pero decide abandonar Buenos Aires a los cuatro meses de llegado para radicarse definitivarnente en los Estados Unidos. Su traslado esta motivado,
de hecho, por las amplias oportunidades que ofreda entonces la Poli.tica del Buen Vecino en el ambito academico - oportunidades que el mismo habfa podido comprobar en una estadi.a anterior en Estados Unidos
(1928), donde habia promovido una mayor colaboraci6n entre los centros
mas importantes del hispanismo para el Centro de Estudios Hist6ricos:
Nueva York y Buenos Aires. 2 Las cartas de Castro a Alonso constituyen
textos dedsivos para observar de cerca las batallas por la reorientaci6n de
la disciplina en el contexto norteamericano, asi. como las demandas de
un proyecto geopoli.tico en busca de recursos humanos para consolidar
sus objetivos. Por su correspondencia puede saberse, por ejemplo, que la
oferta de trabajo que le hace la Universidad de Texas (recibida apenas despues de radicarse en Madison), estaba acompafiada del compromiso de
enseiiar precisamente "literatura sudamericana", 3 y esa oferta se produda
justamente el aiio despues de que comenzara la publicaci6n del Handbook
ofLatin American Studies y en el mismo afio en que la propia biblioteca de
Texas habfa adquirido la gran colecci6n Garcia Icazbalceta, decisiva para la
ampliaci6n de materiales bibliograficos disponibles en Estados Unidos sobre la region (Salvatore 2006: 60-61). Una vez iniciada la Segunda Guerra
Mundial, Castro vuelve a seiialar a Alonso la "coyuntura latino-americanista'4 imperante en la academia norteamericana de entonces, asi. como de las
presiones a que se ve sometido debido a la expectativa de que los exiliados
espaiioles fueran activos promotores de las poli.ticas de Washington tanto a
nivel docente como de gesti6n.
1 Americo Castro a Amado Alonso, 1 de occubre de 1937. Todas las citas de las cartas de
Castro provienen del archivo de Amado Alonso, depositado end Centro de Documentacion de la Residencia de Estudiames de Madrid.
2 Americo Castro a Amado Alonso, 18 de diciembre de 1928; 9 de enero de 1929; 18 de
febrero de 1929.
3 America Castro a Amado Alonso, 5 de junio de 1937.
4 Americo Castro a Amado Alonso, 12 de j ulio de 1940.
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En su correspondencia privada, Castro lamenta y rechaza tener que
participar en la expansion del latinoamericanismo panamericanista. Pero
lejos de oponerse publicamente a estas iniciativas encuentra en la "coyuntura latino-americanista' una oportunidad para llevar a cabo la tarea de administraci6n general del hispanismo que el Centro de Estudios Hist6ricos
habfa planeado y realizado s6lo parcialmente desde su fundaci6n. En este
sentido, Castro no duda en intervenir activamente como agente regulador y negociador de posiciones de poder en la disciplina, incrementando
la presencia y colaboraci6n de otros espaiioles en ella. Asi, por ejemplo,
a comienzos de 1939, cuando invita a Alonso a dar un curso de verano
en Texas le hace saber que "D]a Universidad de Texas, para eso de Latin
America [sic], representa a todos los EEUU", y le recuerda que su venida
puede justi.6.carse porque Alonso, ahora ciudadano argentino y profesor
de Ia Universidad de Buenos Aires, puede pasar como latinoamericano
y latinoameric.anista. Por si no fuera claro el sentido politico de su nombramiento le recuerda: "Viene V. como representante de la Argentina, lo
mismo que va a venir lo mejor del Brasil, e iba a venir Reyes". 5 Y a fines
de 1939, cuando Alonso esta preparando sus cursos para Texas, lo instruye, en tono defensivo y sin tapujos, en torno a cual debfa ser el punto de
vista a adoptar frente al latinoamericanismo universitario local, de modo
que su intervenci6n no represente una "perdida'' para Espafia: "[a]qui empiezan a querer ocuparse de literatura de Hispano America [sic] dandole
de lado a lo espaiiol, cosa absurda como les digo. Hoy mas que nunca la
literatura de ese continente es inseparable de lo espaiiol. lnsista en su curso
en el paralelismo y la conexi6n literaria -hoy tambien intelectual- entre
ambos mundos". 6 La campaiia contra lo "absurdo" de "dar a un lado a lo
espaiiol" para "eso de Latin America [sic]" significaba rechazar la mirada
sobre el continente que el panamericanismo academico habia comenzado
a promover desde comienzos de siglo xx a traves de sus mas activos representantes: Jeremiah Ford y Alfred Coester. Para ellos, la enseiianza de la
literatura latinoamericana -entendida como fuente de datos para entender
el "caracter" de los paises "vecinos"- no suponia un interes simultaneo por
el pasado espaiiol (Coester 1916). Al mismo tiempo, el seiialamiento de la
"inseparabilidad" de la Uteratura espaiiola e hispanoamericana en el caso
de Castro no implicaba promover un diseno institudonal en el que las dos
5
6

Americo Castro a Amado Alonso, 2 de enero de 1939; el subrayado es mfo.
Americo Castro a Amado Alonso, 6 de diciembre de 1939.
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areas de saber ocuparan una posid6n equivalente: en su lugar, pugnaba por
salvaguardar la primada de la enseftanza y la investigaci6n de la literatura
espaiiola amenazada en el nuevo contexto academico.
Pero las demandas de la Politica del Buen Vecino no solo comprencuan
cuestiones de organizacion curricular. Tambien se propondrian utilizar a los
exiliados como informantes y asesores de organizaciones publicas y privadas norteamericanas. En el marco de una posible intervencion alemana en
la regi6n, Washington esperaba que los fil6logos espaiioles operaran como
agentes de presi6n sobre organizaciones latinoamericanas y promovieran los
intereses aliados en la guerra, preparando informes, seleccionando personal
afin y atendiendo requisitorias oficiales y privadas. Asi, en 1940, la Division
de Cooperad6n Intelecrual de la Uni6n Panamericana publico un ensayo
de Castro tirulado "On the Relations between the Americas", primer trahajo
de su serie Points ofView, financiada por la Division de Humanidades de la
Fundaci6n Rockefeller, en d que se dirigi6 simulcineamente a representantes del Estado y las fundaciones privad.as sob re el tema. 7 A poco de llegar
a los Estados Unidos, Castro es tambien nombrado consejero de la Fundaci6n Guggenheim para becarios de America Latina y desde esa posici6n
controlara las lineas de investigaci6n sobre la region. 8 En relacion a esos
compromisos, desde Princeton le comenta a Alonso: "No hay semana que
no venga aqui alguien, mas o menos de Washington, a hablarme de cosas
'Latin American'. Les d.igo que que [...] apoyo va a tener de la opinion liberal
hispanoamericana si ven que los EEUU no quieren defenderse a si mismos.
El unico lazo que resta es el del dinero que suelten estos, roientras puedan.
En lo demas, mostrar riftones servirfa mas eficazmente que todo lo que V.,
yo y mil mas estamos hadendo para estrechar lazos [...]".9 Y cinco af10s mas
tarde, en 1946, cuando el propio Alonso llega desde Buenos Aires a Harvard
expulsado de la universidad peronista, le recuerda que su nuevo puesto asigna un lugar espedfico a los intelectuales antifascistas: como sucesor de Jeremiah Ford, le seiiala, "[e]sta V. ahf ahora, haciendo obra de buen amigo" 10•
Pero la anuencia con estos compromisos no significara una aceptaci6n
pasiva de sus presupuestos. Castro buscaci priorizar su vision del hispanismo y, en ultima instancia, reimponer la interpretaci6n de que la cultura laPamphlets on Inter-American Topics, 1940-1945 (Washington: Various Publishers,
1940-1945): iii. Princeron University Libraries Microfilm, 1989.
8 America Castro a Amado Alonso, 28 de mayo de 1938.
9 Amedeo Castro a Amado Alonso, 31 de octubre de 1941 .
10 Americo Castro a Amado Alonso, 15 de octubre de 1945
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tinoamericana es un producto subordinado de Ia peninsular. Su estrategia
consistfa en sumarse a la vasta empresa de saber promovida por los Estados
Unidos en relaci6n a America Latina despues de la apertura del Canal de
Panama (Salvatore 2006). La necesidad de reajustar los terminos de la disciplina en un sentido favorable a los intereses del hispanismo peninsular
seci visible en la producci6n intelectual de Castro desde 1940. No es casual
que los dos primeros libros que escribe despues de su inserci6n a la academia norteamericana esten relacionados con America Latina: Iberoamlrica:
su presente y su pas!UkJ (1941), publicado en la colecci6n de libros de texto
universitarios de Dryden Press, y La peculiaridad lingulstica rioplatense y su
sentido historico, aparecido en las actas del Segundo Congreso del lnstituto Internacional de Literatura Iberoamericana reunido en Los Angeles en
1940, yen Buenos Aires (1941). Ambas obras obedecen a un fuerte interes
por reorientar la direcci6n del campo en un momento clave de expansion
disciplinaria puesta en marcha por los Estados Unidos. 11
Iberoamerica .. . es un manual destinado a estudiantes universitarios de
lengua y literatura espaiiola que resulta de la creciente expansion de la
oferta pedag6gica y editorial que se inicia en los Estados Unidos despues
de la apenura del Canal de Panama y tiene un nuevo auge hacia finales
de los aiios 1930 con la Politica del Buen Vecino. Parte de la serie Modern
Language Publications de Dryden Press, el texto -que tendra varias rediciones (1943, 1946, 1949)- muestra desde sus primeras paginas el reto
que significa compatibilizar una agenda hispanocentrica con los ohjetivos
del Panamericanismo. Las cartas de Castro no ocultan el oportunismo de
su intervenci6n: es la necesidad de "sacar partido" de la situaci6n es lo
que lo lleva a escribir ese "librejillo", esa "cosuca" y tambien lo que llama
"una tonteri'.a que me ha quitado dos meses", 12 pero que resulta esencial
para intervenir en los debates disciplinarios del momento y posicionarse
en un mercado universitario donde se juega la formaci6n de estudiantes
con intereses en la polftica y la economfa hemisfericas. Castro abrazara en
el libro los contenidos de la Politica del Buen Vecino para promover, desde
alli, una nueva interpretacion de la cultura hispa.nica y de su lugar en la
academia norteamericana.
Por un lado, Iberoamerica ... participa abiertamente de la ret6rica de
la "cooperaci6n" y los "lazos" promovida por las instituciones oficiales y

11 Por razones de extensi6n, me centrare aqui solo en el analisis de Jberoamerica....
12 Americo Castro a Amado Alonso, 28 de febrero de 1941.
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privadas de los Estados Unidos. Castro propone a sus lectores un texto
capaz de develar el "caracter de las gentes iberoamericanas" asf como algunas soluciones a "problemas" basicos de la regi6n (Castro 1941). Desde
el comienzo el libro retoma las premisas de las politicas de conocimiento
de Estados Unidos hacia America Latina implementadas desde la Guerra
Hispano-Cubano-Norteamericana. Asi postula que "[s]6lo conociendo las
profundas distancias que separan a ambas Americas se podra establecer
entre ellas una corriente de simpatfa y de respeto mutuos" (Castro 1941:
2), y agrega que "[l]a cooperaci6n entre las dos Americas s6lo sera posible
sobre esta base. Cualquier forma de coordinacion y de armon£a es mas eficaz que la ignorancia y el desden reciprocos" (Castro 1941: 173). En este
sentido, la cornprensi6n y el entendimiento cultural se proponen fundar
un relato de igualdad hernisferica: esto implica seftalar que los latinoamericanos no son "inferiores" sino simplemente "distintos" (Castro 1941: 58).
En su manual, Castro tambien participa de otros topicos centrales del
Panamericanismo que corresponden a politicas contemporaneas de Estados Unidos. Insiste, por ejemplo, en la necesidad de mejorar y ampliar
las cornunicaciones en el continente con el prop6sito de afianzar la integracion regional. Este reclamo debe leerse en paralelo con el lanzamiento
de proyectos ligados al incremento de las redes de circulaci6n y contacto
hemisfericas por tierra y por aire tales corno la Autopista Panamericana y
Pan Am Airways. De modo muy espedfico, el libro se piensa como parte
de una pedagogfa destinada a forjar "viajeros" a la region: empresarios,
funcionarios y turistas. El alumno norteamericano se configura dentro de
este discurso como potencial visitante a diversos paises del continente. Esta
dimension se hace patente en referencias dialectol6gicas que contiene el
libro, tales como las que indican que en Argentina "el espaiiol vulgar ha
sufrido muchas influencias italianas, que .. . la hacen diflcil para el reciin
lkgado" (Castro 1941: 94; el subrayado es mio); o en la indicaci6n de que
"[e]l viaje desde Barranquilla a Bogota, siguiendo el curso del Magdalena,
requiere nueve dias; muchos utilizan aeroplanos, que pertenecen a empresas
extranjeras" (Castro 1941 : 117-118; el subrayado es mfo). 0 cuando indica queen Machu Picchu "[c)obra creciente importancia el turismo, atraido
por los rnonumentos de las antiguas civiliza.ciones"; all(, concluye Castro
uniendo capital econ6mico y capital cultural:"la tradici6n de belleza es un
tesoro tan importance como el de las riquezas materiales" (Castro 1941:
113-114; el subrayado es mio). Por ultimo, el libro tambien incluye un
extenso apendice titulado "Some Additional Information'', firmado por

Opacidad, disciplina, latinoamericanismo

1213

Frederic Ernst, el director de la serie editorial de Dryden Press, donde
se presentan cuadros y g.ra.ficos provistos nada menos que por la Foreign
Policy Association con datos de poblaci6n (demograficos y raciales), produc:ci6n y comercio (con cifras relativas a importadones y exportadones)
de cada pais latinoarnericano; tambien se incluye informaci6n sobre clima,
conformaci6n territorial, principales ciudades y educaci6n. La numerosas
fotograffas que acompaiian el texto forman parte de una de las mas originales tecnologfas de representaci6n puesta en funcionarniento por los Estados Unidos en su intento de dar mayor visibilldad y objetividad a su relato
de posesi6n de America Latina y construir un inmenso archivo visual del
continente a disposici6n del capitalismo corporativo y de los grandes medios de comunicaci6n (diarios y revistas).
Pero quiz.is el aspecto mas decisivo del texto de Castro sea la manera
en que trabaja el discurso del "entendimiento" hemisferico como t6pico
clave para otorgar centralidad a la historia y la cultura espaiiolas en las
formas de transac:ci6n simb6lica entre Estados Unidos y America Latina.
Iberoamerica. . . se presenta, en muchos sentidos, como una intervenci6n
sobre la noci6n misma de "entendimiento" -como saber y como pactopuesta en drculaci6n por el Panamericanismo. Antes que afirmar la "posibilidad'' de comprensi6n, Castro hace de la "dificultad" de entendimiento
uno de temas recurrentes de su libro. El presupuesto de transparencia que
asegura la acumulaci6n y circulad6n de informad6n sobre la regi6n son
cuestionados una y otra vez en lberoamerica... De hecho, es la opacidad
de la relaci6n gnoseol6gica lo que aparece como tema decisivo dentro de
la ped.agogfa instrumental que sostiene el libro, sobre todo a partir de su
articulaci6n desde un punto de vista estrictamente lingilistico. Para los estudiantes norteamericanos, escribe Castro, "es dificil comprender la historia
pasada y el modo de ser actual de los paises arnericanos. Aunque se lleguen
a conocer las kngu,as espano/4 y portuguesa siempre qued.ara una inmensa
distancia entre la America anglosajona y la hispanoportuguesa" (Castro
1941 : 2; el subrayado es mfo). Castro apunta en este sentido contra el
paradigma dominante en los manuales de ensefianza. de la lengua espaiiola, que priorizaban el abordaje de cuestiones contemporaneas, asi como
el aprendizaje de modos de interacci6n coloquial con sujetos locales. 13 Al
mismo tlempo, cuestiona el uso de la produc:ci6n literaria reciente del mo13 C£, por ejemplo, Fuentes, Ventura; Frarn;:ois, Victor E. ( 1917): A Trip to Latin America
(In Very Simp/.e Spanish), New York: Holt; Albes, Edward; Warshaw, J. (1917): Viajando
por Sud America, New York: Holt.
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dernismo y del regionalismo como fundamento privilegiado para la lectura
de la region. Si bien indica que la literatura permite "aprender mucho
sobre la sensihilidad suramericana" (Castro 1941: 140), ya que "ensena
sobre la vida y el caracter hispanoamericanos" (Castro 1941: 154), subraya
la dificultad que estas dos esteticas presentan a la hora. de transmitir la
"informaci6n" que demanda la politica panarnericana y tematiza el fracaso
mismo que supone la opera.don tra.ductora que se espera de estos materiales. Hablando de poemas de Lugones, por ejemplo, Castro apunta que sera
necesario "hacer comprensible algunas de ellas por medio de resumenes
en prosa'' (Castro 1941: 137); de Dario, por ejemplo, subraya que "[l]a
complicaci6n del lenguaje impide dar mas muestras del estilo del poeta''
(Castro 1941: 134); hahlando de Dofia Bdrbara escribe que "no puede
citarse lo mejor de la descripci6n, por la difi.cultad de su lenguaje" (Castro
1941: 155; el subrayado es mfo); al comentar Don Segundo Sombra anota
que "[l]a obra ofrece el obstaculo de muchas palabras del campo argentino,
que el lector de fuera no comprendera. Eso da sabor al estilo, pero reduce
el alcance" (Castro 1941: 159). La construcci6n de una comunidad lectora
hemisferica a partir de la adquisici6n de una segunda lengua tropieza asf
con sus propias promesas de igualdad y accesihilidad.
La cuesti6n de la opacidad gnoseol6gica s6lo puede, para Castro, salvarse con el estudio del pasado -fuera de la estricta pedagogfa lingwstica y
dentro de la hist6rica-: la "historia presente [de los paises iberoamericanos]
-escribe- es incomprensibk si no se relaciona con la de su pedodo espanol,
y por lo tanto con la historia de Espana" (Castro 1941: 8). La empresa
de conocimiento puesta en marcha por los Estados Unidos fracasara sino
subraya la conexi6n temporal que el titulo del libro reafirma: lberoamirica:
su presente y su pasado. Castro sugerira, mas precisamente, que la historia
colonial es esencial para la politica norteamericana desde el punto de vista
de lo que un viejo imperio con experiencia en la zona pod.fa ofrecer a los
agentes de un nuevo imperio. No se trataba, en este sentido, de un saber
destinado a la acumulaci6n de informaci6n sohre un periodo "muerto"
para la administraci6n del presente. Maestra de la colonialidad latinoamericana, Espana podfa ofrecer un cumulo de lecciones sobre los principios
de autoridad y discipllna con que habfa dominado esas regiones por siglos
- prindpios sepultados luego por politicas adversas, en su opinion, al desarrollo econ6mico, sobre todo las implementadas por los gobiernos surgidos de las luchas independentistas. En esta conquista del norte hacia el sur,
la realizaci6n del programa de "cooperaci6n" y "entendimiento" verfa la
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utilidad de los dispositivos coercitivos del imperio para la experiencia contempoclnea: "La dominacion de aquel!ds magnificas tierras va relacionada
con ciertos actos de indisciplina, cuyo conocimiento sirve para comprender
bastantes aspectos del cardcter iberoamericano, antes y ahora" (Castro 1941:
30; el subrayado es mfo).
Para Castro, el elemento mas singular y notorio que introdujeron espaiioles y portugueses en las colonias habfa sido la nocion de autoridad,
asociada a la monarquia: la republica aparece en Castro como representaci6n literal de la barbarie. Republicano exiliado, insistici una y otra vez
en Iberoamerica ... - como lo hara simultaneamente en La peculiaridad...
- en defender las formas autoritarias de poder mona.rquico y cleric.al en los
dominios ultramarinos. Castro califica a la monarqufa espatiola en America como "la unica fuerza ideal" que habia mantenido compacto el imperio
(Castro 1941: 83). Repetidamente subraya la importancia de la mistica real
como metodo efectivo de subyugaci6n polftica y cultural. No dudara, en
este sentido, en justi.ficar la implementaci6n de severas formas de control y
disciplinamiento utilizados en antiguas posesiones imperiales. Asi, opone
el regimen benevolente de los conquistadores al gobierno abominable de
los aztecas: Castro presenta a los espaiioles como sujetos de "extraordinaria
sensibilidad para el arte y para lo majestuoso; por ese motivo aspiraron a
remplazar con edificios cristianos y sefi.oriales aquellos templos erigidos
para la bestialidad sangrienta y la antropofagia'' (Castro 1941: 21-22). El
6dto de la conquista se debi6, conduye, "al heroismo y a la resistencia de
unos pocos hombres extraordinarios,, (Castro 1941: 36).
El progreso social y cultural dependia para Castro de la presencia de
una elite fuerte capaz de administrar sin obsci.culos el cuerpo social. Asi,
mientras la colonia aparece en Iberoamerica .. . como una epoca de esplendor, la emancipaci6n se presenta literalmente como una caida. Con respecto a Mexico, por ejemplo, apunt.a.: "Los espaiioles los habian tratado
[a los mexicanos] como menores de edad, capaces de hacer grandes cosas
estando bien dirigidos; entregados a si. mismos no supieron alzar nuevas y
· magnfficas ciudades, ni reorganizar la minerfa ni la producci6n agricola''
(Castro 1941: 122). En el caso de Venezuela, por ejemplo, Castro sen.ala
que su pasado "fue dHkil ... No surgieron grandes ciudades, ni hubo un
virreinato que disciplinara a los indigenas ya los criollos" (Castro 1941:
120; el subrayado es mio). En su opinion, "cuando la monarquia y la nobleza espatiolas se vaciaron de fuerza y de prestigio a comienzos del siglo
XIX; cuando la religion espanola se debilit6, y dejaron adema.s de acontecer
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los heroismos casi fabulosos de los siglos anteriores, entonces los pueblos
de Hispanoamerica se desplomaron .. . » (Castro 1941: 7). Por lo demas,
la necesidad de defender la fundaci6n y continuidad del legado colonial
en America hace que Castro seiiale que la emancipaci6n de las colonias
no fue tal. En este sentido, no presenta los movimientos independentistas
como producto de la agenda criolla. Se trata, para el, de un proceso de
"fragmentaci6n" debido a una "guerra civil,,. De hecho, Castro insiste en
la idea de que Espana y las republicas americanas comparten la misma
trayectoria poHtica aun despues de la emancipad6n: "la independencia de
Hispanoamerica no se debe a que esta fuese de una manera y Espana de
otra ... Ambas eran esencialmente la misma cosa, y se separaron una de
otra por los mismos motivos que las diferentes regiones de Hispanoamerica formaron luego naciones distintas y desunidas. Se trata, por consiguiente, de un proceso de fragmentacion, no tk emancipacion" (Castro 1941: 86;
el subrayado es mfo).
Frente a la epoca de un dominio espaiiol estable desde el punto de
vista politico y productivo en lo econ6mico, la emancipaci6n -asociada
a lo "inhumano"- caus6 "un largo perfodo de anarqufa, que las nacientes
republicas habian de tardar largos aiios en sustituir por sistemas de gobiernos mas humanos y eficaces,, (Castro 1941 : 88). Castro condena en el
fondo la idea de soberania y autodeterminaci6n, y usa los mismos terminos
que el aplica a los indfgenas -"barbaros,,, "crueles", ''inhumanos" (Castro
1941: 14, 21, 41)- a la guerra de la independencia: despues del regimen
colonial, la "guerra de la independencia habfa sido barbara y cruel; aquellos
paises quedaban ensangrentados, empobrecidos y, para un largo tiempo,
sin rumbo ni disciplina posible" (Castro 1941: 89). Para el exiliado de la
Republica, cualquier articulaci6n de demand.as populares colectivas resulta
condenable. Frente a la "minor.fa culta de los que leian libros", bur6cratas
y comerciantes, "se alzaba el pueblo rudo y fuerte, que tenfa necesidades e
instintos, que no sabfa de ideas porque nadie se las habia ensenado'' (Castro 1941: 97). La masa "rebelde a la norma y a la disciplina de la cultura
tradidonal" (Castro 1941: 100) deb.fa ser domesticada progresivamente
con la instalaci6n de reg£menes fuertes que buscaban "acentua[r] el cacicter hispanico de su cultura" (Castro 1941: 102). Apuntarfa en este sentido
que la clase rectora de cad.a pais latinoamericano que "aspira[ba] a un gran
destino" (108) debfa reinstaurar la tradici6n hispanica; es lo mismo que
tenfa que hacer la dirigencia norteamericana en su caracter de nueva depositaria del poder colonial en la regi6n.
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Iberoam!rica. . . es, en este sentido, un manual sobre el concepto de
"pueblo indisciplinado" (Castro 1941: 97). En el, las dictaduras "inteligentes'' aparecen como verdaderas responsables de la modernidad continental:
en ellas reside la posibilidad de garantizar la cooperaci6n y la integrad6n,
conteniendo las agitaciones polfticas y facilitando el acceso a los mercados
internacionales, mas alla del ejercicio de la democracia electoral. Castro
sugiere a los estudiantes lectores de Iberoamerica.. . que la producci6n de
una sociedad de consumo requerfa del apoyo de estructuras de poder fuertes destinadas a contener formas de resistencia poHtica y social popular:
esas mismas estructuras de poder fuerte eran las que habfan posibilitado,
de hecho, la expansi6n de los proyectos de comunicaci6n terrestre y aerea
sobre los que aspiraba a sostenerse el Panamericanismo. Por ejemplo, el
manual presenta en terminos favorables el gobierno de un "tirano culto"
como Gabriel Garcia Moreno por haber extendido caminos y puentes por
el territorio ecuatoriano: "[q]uienes le sucedieron -agrega- no tenian menores defectos que el, y caredan de sus positivas virtudes" (Castro 1941:
116); igualmente condona al venezolano Juan Vicente G6mez al indicar
que "hay que reconocerle el merito de haber suprimido el bandidaje en el
interior del pa.is, y de haber construido irnportantes vfas de comunicaci6n"
(Castro 1941: 121).
Pensada desde el momento de su escritura, la pedagogfa latinoamericanista de Castro no puede conceptualizarse sino como una forma de apoyo a
los gobiernos autoritarios surgidos en los aiios 1930 como consecuencia de
diversos golpes de estado, asf como un cuestionamiento a la acci6n de los
movimientos de izquierda contemporaneos. Es en ese contexto que puede
entenderse su preocupaci6n por "las luchas sociales que hoy agitan a Chile"
(Castro 1941: 109) y el surgimiento de doctrinas indigenistas en el Peru
(Castro 1941: 112-113), en referenda al gobierno del Frente Popular de
Aguirre Cerda, por un lado, y a la pol.idea aprista en otro. lberoamerica ...
tiene como fin ultimo presentar un mapeo de paises hispanoamericanos
en funci6n de su disposici6n a lo que Castro llama "respeton a la "autoridad", funcional a la Politica del Buen Vecino. El cilculo de rentabilidad de
cada pa.is depend.fa del modo en que los distintos paises hubieran adoptado
las nociones de orden y autoridad derivadas de la tradici6n hispanica. En
la jerarquia de paises con los cuales era posible establecer relaciones comerciales favorables a Ia expansi6n norteamericana en la region, Brasil ocupa
para Castro un lugar central en la medida que constituye el ejemplo modelico de una tradici6n de autoridad fuerte que va desde la instalacion de
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la monarquia hasta el gobierno de Getulio Vargas. Sus rasgos diferenciales
con respecto a la America Espa.tiola tienen que ver con la implementaci6n
de un proceso modernizador fundado en el mantenimiento de su vasta
unidad territorial -favorecedora de la integraci6n econ6mica- as£ como
una regulaci6n biopolftica de su poblaci6n racialmente mestiza, "uno de
los mas graves y caractedsticos problemas de la civilizaci6n brasilena' (Castro 1941: 53). En oposici6n a otros pa£ses de la region, el paso de la vida
colonial al regimen independentista bajo la supervision de la monarqufa
permiti6 al Brasil zafar de "la anarqufa mas espantosa': "esas catastrofes
[tra£das por la independencia] -agrega- fueron evitadas con la monarqufa
... que dio a aquella tierra el unico principio de unidad que eran capaces
de sentir y de respetar" (Castro 1941: 64). Con el regimen de Vargas, por
su parte, Brasil habfa llegado "al punto mas alto de su historia' (Castro
1941: 66) como productor de materias primas. Frente a el, la Argentina,
renuente a participar de la polfrica hemisferica, se figura como pa£s "rebelde a la norma y a la disciplina de la cultura tradicional"; con todo, ve en
los gobiernos conservadores surgidos despues del golpe de estado de 1930
contra Hipolito Yrigoyen un motivo de esperanza: con la "reacci6n de los
mejores" (Castro 1941: 100), escribe, "su personalidad [la de la Argentina]
se hace mas fuerte" en la medida en que se "acentua el cacicter hispanico
de su cultura" (Castro 1941: 102). Finalmente, el regimen de Cardenas en
Mexico, a pesar de su apoyo a la causa republlcana espanola y su protecci6n explkita de los exlliados, no despierta mayor entusiasmo en Castro:
su compromiso por garantizar la participaci6n pol£tica ampliada, as£ como
la justicia social y la transformaci6n educativa, tiene su origen en un populismo radical de origen revolucionario que Castro condena: de hecho,
sobre el Mexico posterior a la Revoluci6n, subraya que "lo grave es que el
General [Porfirio] Dfaz no pod.fa ser eternamente joven y fuerte. Cuando
sali6 del pa£s en 1911, comenz6 la epoca mas ca6tica de la historia de Mexico" (Castro 1941: 123).
En su intento de situar los discursos panamericanistas bajo un relato
de fundaci6n peninsular -estudiar America Latina debfa ser ante todo una
manera de legitimar a Espana~ Castro debfa dar un golpe de tim6n en la
direcci6n epistemol6gica e ideol6gica de la disciplina. Esta operaci6n suponfa desde cuestionar la forma de nombrar al continente en Estados Unidos
- "La denominaci6n Latino America, o America Latina, es inexacta' (Castro 1941: 1), dice en Jberoamerica... , porque supone una marginalizaci6n
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espaiiol prevalente en el imaginario anglo-americano, que no s6lo lo presentaba como un regimen intolerante y brutal desde el punto de vista religioso y politico -sintetizado en la "leyenda negra"-, sino tambien adverso
a la ideologia de! libre comercio. Esas representaciones habian sido material
de narradones textuales y fotograficas recientes (las de la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, por ejemplo) y aparedan reflejadas tambien
en el discurso de muchos latinoamericanistas prominentes, sobre todo en
el campo de la historia y la arqueologfa: "Para nuestro punto de hombres
modernos, habrfa sido mejor que los espaiioles no derribaran los monumentos de Mexico y del Peru", pero esto corresponde a "la sensibilidad de
los historiadores del arte y de los turistas modernos" (Castro 1941: 22).
En este contexto, uno de los objetivos centrales del manual seci mostrar que el principal legado de la conquista espafiola fue la introducci6n
de la idea de lo "humano" en America. Castro se detiene en varios pasajes
del libro a describir los sacrificios de los aztecas para justificar la sujeci6n
general de los nativos y subrayar que los verdaderos tiranos eran los gobernantes indigenas. Reconoce en Tenochtitlan un "conjunto . . . de una
impresionante grandeza'', y si en un punto parece admirar las construcciones indigenas tanto como la "magnificencia" de los edifidos publicos
y domesticos espaiioles (Castro 1941: 4), la referenda arquitectonica da
lugar en cada ca.so a una construcci6n diferencial del poder en su dimension epistemol6gica y moral: esa "impresionante grandeza", remata, "iba
acompaiiada de Ia barbarie mas inhumana; la principal finalidad de aquel
suntuoso conjunto eran los sacrificios humanos, ofrendados a los dioses
aztecas con la mas estupida ceguera" (Castro 1941: 19).
La "mas estupida ceguera", de hecho, permite distinguir entre espatioles e indigenas a partir del uso de meciforas de vision y racionalidad
centrales a lo "humano". Los grandes monumentos de Tenochtitlan deben
leerse como productos de algo que esta. mas acl o mas alla dd pensamien' ", Ia "tccmca
.L
•
" : " s1
• entre ellos la vol untad y
to: la "vo Iuntad" , 1a "fantas1a
14 Siguiendo la repulsa por los nombres dados al continente que "niegan" sus orfgenes hispanicos iniciad.a por Juan Valera y Menendez Pelayo en la ultima parce del siglo XIX, en
el primer parrafo de Iberoamerica... sen.ala a sus lectores americanos: "Se da el nombre
de Iberoamerica al conjunto de naciones americanas cuyo idioma nacional es el espaii.ol
o el portugues. La raz6n de llamarlas asi es que todos esos paises fueron descubiertos,
colonizados y civilizados por Espaii.a y por Portugal, que, juntas, constituyen la Peninsula Iberica" (Castro 1941: I). Por lo demas, se ha notado c6mo siempre usa el nombre
Latin America en ingles en sus cartas, de modo ir6nico: "eso de Latin America", "cosas
'Latin American"' .
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la fantasia adquirieron desarrollo extraordinario, en ca.mbio no supieron
lo que es un pensarniento, ni tuvieron noci6n exacta de lo que significa
ser un ser humano. Poseyeron tecnicas, pero no tuvieron sospecha de la
filosofia, de la ciencia ni de la moral ... ". Mofandose agrega: "los mexicanos se comian tranquilamente a sus semejantes como si fueran animales"
(Castro 1941: 21); Moctezuma -remata paginas mas adelante-"tiranizaba
muchos grupos indigenas, y practicaba, con los cautivos que les cogia, los
sacrifidos horrendos que ya conocemos" (Castro 1941: 32). En su oposici6n a la "harbarie" indigena -merecedora en ultima instancia del gobierno
imperial- Espana cumpli6 una misi6n hist6rica en el tratamiento de los
indigenas: "la corte espaiiola hahia prohibido esclavizar a los indios, de
acuerdo con las ukas mds humanas y gmerosas de aquel tiempo" (Castro
1941: 40; el subrayado es mfo). E insiste mas adelante: "[n]ingu.n pueblo
europeo foe mds humano con los indios" (Castro 1941: 73; el subrayado es
mfo). Espana en este contexco no apoy6 la supresion de la vida, sino que
de hecho garantiz6 su continuidad. Castro no duda en convertirse en rehabilitador y apologista de la conquista, produciendo justificadones sobre la
administraci6n biopolitica de las colonias. &f llega a decir que "El Padre
Las Casas, exager6, sin duda, sus criticas ... segun prueban los millones de
indios y mestizos que aun subsisten'' (Castro 1941: 26).
En su lectura de la historia cultural, indigenas y negros son presentados como "pesares" y "complicaciones": obstaculos para la construcci6n de
un orden politico y social: "En 1800 -escribe Castro- no habia en todo
el Nuevo Mundo ciudad mas importante, ni mas bella ni mas refinada
que Mejico, a pesar de sus indios y de sus contrastes de rlqueza y pobreza"
(Castro 1941: 74; el subrayado es mfo). En Brasil, Cuba y Santo Domingo
vera "una complicacion mas [que] traera despues la influencia de la raza
negra, muy ahundante ... "(Castro 1941: 9; el suhrayado es mfo). Yen un
enunciado que conecta al mismo tiempo su apoyo a la poHtica indfgena
norteamericana y el subtexto turistico que recorre su texto, proyecta las
bases de su modelo de gobernabilidad colonial en estos terminos: "Para
un norteamericano el problema de los indios no existe. La minorfa que se
encuentra en los estados del Sur Oeste o en otras partes, no influye en la
vida general sino como un elemento pintoresco que atrae a ws turistas" (Castro 1941: 9; el subrayado es mfo). En otras palabras, Espana para Castro
tuvo un raro privilegio: el de haber estado en Ia vanguardia de las formas
de subyugad6n imperial: "Sin el impetu y la capacidad de ilusion de los
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pueblos ibericos, America hubiera tardado Dios sabe cu.into tiempo en ser
conocida, dominada y poblada por gentes europeas" (Castro 1941: 41).
La narra.cion sublimada del rol del gobierno colonial espaiiol que ofrece Castro, asf como la interpretaci6n de la historia de la region en terminos de Espa.fi.a, no es, sin embargo, particularmente original: sigue Ia
tradici6.ti providencialista del hispanismo de otros republica.nos exiliados.
Sebastiaan Faber ha sostenido que los republica.nos liberales y socialistas
residentes en Mexico coincidieron con los franquistas en la defensa de un
hispanismo cuyo prop6sito era atribuir todos los logros del pedodo colonial -incluso las contribuciones indigenas- a la cultura espa.fi.ola: "both
the language and symbolism [de fuscistas y antifascistas], as well as the
underlying ideology; are sometimes uncomfortably similar" (Faber 2002:
50). En esa direcci6n, Faber agrega que el hispanismo, para unos y otros,
''while seemingly pan-nationalist, ultimately did not transcend the exile's
cultural nationalism. It never became post-national" (Faber 2002: 48);
ambos "posited Hispanic culture as the only authentically human form of
civilization" (Faber 2002: 137).
Sin embargo, mientras los residentes en Mexico podrlan recuperar la
dicotomfa arielista entre materialismo y espiritualismo cara a las miembros
de la Generacion dd 98, la critica al capitalismo individualista -y la "overall characterization of Anglo-Saxon modernity as excesivelly 'materialist'
and their claim of Hispanic culture's inherent 'spirituality'" (Faber 2002:
50)- no fue una opci6n para los emigrados a los Estados Unidos. El panamericanismo partfa de la premisa de que era posihle asociarse y dominar
comercialmente a un vecino dispuesto a ingresar en la modemidad imperial. En este sentido, si para unos predominarfa la construcci6n de una historia occidental en la que Espafia aparecfa como "salvadora" moral de una
civilizaci6n destruida por el capitalismo (raz6n, tecnologfa, utilitarismo,
efidencia, secularismo) de los dos poderes que la habfan liquidado como
potencia imperial (Gran Bretana y los Estados Unidos), para los otros Espana aparecia como la "salvadora" del proyecto norteamericano.
De hecho, Castro es capaz de articular una crftica a la coloniz.acion
espa.6.ola: "Si enfocamos la dominacion espa.fi.ola desde este punto de vista
industrial y comerdal, habrfa que decir que fue muy defectuosa''; sus lideres, "no sabian amoldarse a una vida met6dica y prosaica, como si fueran
comerciantes o industriales, sometidos a principios de orden y raz6n'' (Castro 1941: 40). Pero sostiene que no todo habia sido perdida; la economia
espa.6.ola, en ultima instancia, habfa sido una fuente crucial de cre.acion
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artistica - no de explotaci6n y sujeci6n: "la America espaiiola producfa
sobre todo oro y plata, cuya mayor pane fue empleada en America en
la construcci6n de templos, palacios, casas sefioriales, colegios, bibliotecas, obras publicas, obras de ane, joyas, fiestas, y en general, en riqueza y
sunruosidad" (Castro 1941: 6-7). Verdaderos promotores culturales, los
espatioles podfan seguir siendo no s6lo maestros de la gesti6n politlca sino
tambien simb6lica.
lntelectual sin Estado, sujeto a la dependencia institucional enmarcada en el extranjero, Castro reposicionaba asi. a Espana como modelo de
dominaci6n exitoso, sacindola de los margenes de la historia. El caclcter
ejemplar de la administraci6n colonial era entendido asi coma forma de
translatio imperii. El unico error cometido por Espana habia sido el debilltamiento de un poder central, que los Estados Unidos deb.tan evitar. La
nostalgia imperial que anicula el libro es el soporte de una nueva visi6n
de cara al futuro. La paradoja consistfa en que la defensa del legado espanol fundado en los beneficios de la monarquia y el catolicismo, la autoridad y la disciplina, parecfa mas cercana a la ideologia franquista que a
la promoci6n de cualquier narrativa progresista basada en la modernidad
capitalista y la democracia antifascista que promovian los Estados Unidos.
Sin embargo, los editores de Dryden Press asf coma los agentes publicos
y privados nort~ericanos parecieron estar dispuestos a aceptar este esquema interpretativo: el libro de Castro sigui6 reditandose peri6dicamente
por una decada y su prestigio como 6.gura central en la administracion del
latinoamericanismo no decreci6 a pesar de la 6.naliza.ci6n de la guerra en
1945: todavia en 1949, el Cuarto Congreso del Instituto Internacional de
Literatura lberoamericana lo invitarfa a La Habana como 6.gura estelar y
este repetiri.a alli sus formulaciones de siempre (Memoria 1949). En todo
caso, el apoyo a gobiemos autoritarios en America nunca habia sido ajeno
a la politica de Washington aun durante el apogeo del fucismo. Como
escribi6 Halperin Donghi, la cruza.da democratica de los Estados Unidos
frente al nazismo fue apoyada, ademas del gobierno de Getulio Vargas,
por "un nutrido pdot6n de dictadores centroamericanos" (Halperin 2001:

379).
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